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一般的に「排便が 3 日間」5 ）「または 4 日間ない
場合6 ） 」、「 1 週間に 3 回未満7 ） 」、「下剤の服用






















































便 形 状 ス ケ ー ル（Adults Bristol Stool Form 
Scale）21） に準拠し、飯野22） らの調査票を改変し
排便頻度、排便量、便形状（ 4 段階評価． 1 ：




価． 1 ：全然ない、 2 ：軽い、 3 ：まあまあ、
4 ：重い）の11項目について、作成した調査用
紙に被験者自身が記入する形式で実施した。こ


















frequency questionnaire：FFQ） に て 実 施 し
た。再現性・妥当性が確認された FFQ23，24） を用
いた。FFQ は108の食品あるいは食品群につい











ない t-検定、 3 群間以上の比較は、一元分散分
析を行った。有意水準は 5 ％未満（両側検定）






























2.55ppm、「 2 〜 3 日」に 1 回は52名（22.1％）、
2.36±0.32ppm、「 4 〜 5 日 」 に 1 回 は72名












［n=60、2.5±1.0ppm］と 1 週間に 4 回以上の者
［n=175、2.4±0.4ppm］のメタン濃度には有意
差はなかった。




「 4 個 」 以 下 は12名（5.1 ％）、2.40±0.33ppm











（5.1％）、2.87±2.09ppm、「 2 〜 3 回」以下は60

















































































名（1.7％）、2.34±0.47ppm、「 5 〜 6 時」の者は
26名（11.1％）、2.22±0.29ppm、「 6 〜 7 時」の














（5.5％）、2.28±0.29ppm、「 5 〜 6 時間」の者は
111名（47.2％）、2.46±0.79ppm、「 6 〜 7 時間」
の者は74名（31.5％）、2.35±0.27ppm、「 7 〜 8 時
間」の者は29名（12.3％）、2.37±0.23ppm、「 8





















































































































































1 週間に「 1 日以下の排便」とそれ以上の排便






























































にかなり低く、分布も狭かった。 1 週間に 3 日
以下の便秘者と 3 日以上の快便者間のメタン濃
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[Purpose] Constipation is generally assessed using a questionnaire, but objective evaluation methods have not 
yet been established. We conducted a study to clarify whether breath methane concentration can be an objective 
marker of constipation in young Japanese women.
[Methods] A total of 235 female university students participated in this study. Breath methane concentrations 
were measured using a gas chromatograph. We evaluated bowel habits (11 questionnaire items), lifestyle habits 
(7 items), dietary habits (5 items), and consumption of food using a food frequency questionnaire. 
[Results] Average breath methane concentration was 2.40 ± 0.58 ppm. Higher breath methane levels were 
noted for subjects having bowel movement <1 a week, <1 lump of feces a day, hard feces almost every day, 
frequent flatus, heavy straining of defecation, obstinate sense of remaining feces, abdominal sensation or pain, 
stomachache, persistent feeling of bowel swelling. Breath methane levels were also related to usual physical 
condition, fluid intake, and menstruation. No statistical significant difference was noted for breath methane 
levels between subjects having constipation of less than 3 defecations a week vs subjects having more than 3 
defecations a week.
[Conclusions] Breath methane can be an objective marker for assessing constipation in young Japanese women.
Key Words:  Young Japanese women, bowel habits, breath methane concentration
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Relationship between breath methane concentration and bowel habits  
in young Japanese women
Rika Shoji1, Sumiko Hayase3, Motoji Kitagawa1, 2, 
Katsumi Yamanaka1, 2 and Kotoyo Fujiki1, 2
1 Graduate School of Nutritional Sciences, Nagoya University of Arts and Sciences, Nisshin, Aichi, Japan  
2 School of Nutritional Sciences, Nagoya University of Arts and Sciences, Nisshin, Aichi, Japan 
3 Department of Nutrition and Food Sciences, Aichi Gakusen Junior College, Okazaki, Aichi, Japan

